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There are many freshwater 1akes in China. Since the ear1y 1950s， many 1akes have been disappearing. 
Chinese researchers have found that the main cause of the decrease in 1ake area is water pollution and 
eutrophication. This is a1so a wor1d-wide problem. In the autumn of 1995， the 6th Wor1d Lake Conference 
was held in Ibragi Prefecture， ]apan. Papers read there demonstrated that eutrophication is a leading 
cause of lake degradation. Presented papers showed that， atpresent， the major wor1d-wide environmental 
hazard is eutrophication of freshwater lakes. As China's economy develops rapidly， her environment pro-
gressively worsens. Lake eutrophication is one facet of China's environmental problem. After grasping the 
severity of the causes and the course of pollution 1eading to eutrophication of China's fresh water lakes， it 
is important for researchers to consider countermeasures to prevent eutrophication. This article describes 
references， 10cates investigation resu1ts of the severity， gives and examp1es of 1ake eutrophication in 












































































































表 l 中国の湖の栄養状態 C 1 978~1980) 
湖の栄養状態 貧 中 広巨ロ三回~ 
湖の数 4 16 14 
湖の占有率 C9b) 11.76 47.06 41. 18 
湖の面積 (km2) 3354.6 95929 5221 
湖の面積の占有率 C9b) 3.2 91. 8 b 
出典 I中国湖泊富栄養化」
表 2 中国の湖の栄養状態(l987~1989)
湖の栄養状態 貧 中 n邑三2
湖の数 7 14 
湖の占有率 C9b) 4.5 31. 8 63.6 
湖の面積 Ckm2) 29.5 2493 3085 
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表-5より調査地点(以下省略) : A， B， Cの各
指標を比較する。 C1z，N H3はA，B， Cともに貧栄
養，Fe はA，B， Cともに中栄養，透明度， pHはA，
B， Cともに富栄養の状況であるが， NOzはA，B 
は貧栄養だが， Cは富栄養である。また，P04はBが
貧栄養，Aが中栄養，Cが富栄養と異なる結果がでた。








透明度 (CM) 150 
遊離残留塩素 (mg/L) 0.1 
鉄 (mg/L) 0.5 
亜硝酸性窒素 (mg/L) 0.33 
オルトリ ン酸 (mg/L) 1.6 
NH3 0.0 
pH 7.4 
























表-4 判 定 基 準
貧 中 富 出典
透 明 度 >4.0 2.0~ <2.0 Ca1son 
(m) 4.0 1977 
C1z O.O~ 10.0~ 50.0~ Holl 
(mg/L) 10.0 50.0 250 1938 
Fe O.O~ 0.25~ 1.0~ Holl 
(mg/L) 0.25 1.0 12 1938 
NOz O.O~ 0.5~ 5.0~ Holl 
(mg/L) 0.5 5.0 50.0 1938 
P04 0.1~ 1.0~ 3 . 0~ Holl 
(mg/L) 1.0 3.0 15 1938 
NH3 O.O~ 0.3~ 2 . 0~ Holl 





調査地点 A B C 
透明度(m) 広邑三2 t邑， n畠，. 
C1z(mg/L) 貧 貧 貧
Fe(mg/L) 中 中 中
NOz(mg/L) 貧 貧 広昌三ョ
P04(mg/L) 中 貧 貧
NH3(mg/L) 貧 貧
n畠，. 
pH 富 t邑， 富






写真一 2 (調査地点 B)
官Z騒32関細
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